





Synthetic Studies on the Growth of Shell Crystals
2. On the Relation of the Solving Condition of
Casein to the Nature of Crystals









































































































































































































































't;+i4f: " 4~'-,~ fr.'~( ~"." I L~l I~~ 
~~'~s-s'i~ 
~"r 
sr> ~ * *** 
T 














"~'~s~' "'~' 'S- ' 
~s '~ 





~:r-~41: ' ' ~4,f(Jr<'~ 
9 ~ .S:' ; ~ e ~:~-i'; ~~ ~~ 
,',~')' 2 [~J }jf~ 
"･+.~~'." ~ 
~~ 
' ? ' ~' I~:~:'~;':ii~b'~~':::~'~:~{~f~:~'::':::::/,e":> e~ ; ~i S 
~i 
e s $ sS:::v ~ # 
e #; 
s LQ::i:':'e~':~s 
~~ , ,, :' ~} / ": -'t:"' ~2 ~~ ~;~i # ~4 ;~ ~~ 
~i 
is....,_":~';..". y 
. <L#' 
s;.' 
~s 
57
第　2　図　版
9．
10．
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15．
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15．
ユ6．
17．
18．
28％，55），5　分．ピロリン酸ナトリウム0．026mg／cc．
28　％，550　，5　分．リン酸量普通（0．1mg／cc）．
Ca濃度が基準液の％，その他10と同じ条件．
28　％，55。　，　4日寺間．
12と同じカゼィン液を室温で20日間放置したものを使用．
28％，常温，110日．
28　％，55），5　分，常温1日放置，Ca濃度％．
ユ4とほとんど同じ条件，高倍率．
28％，550，5　分，カゼイン濃度が基準液の％．
28％，500，10　日，カゼイン濃度　　同　　％．
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